




















































































































2.1 Rivers と Cook の目的論 
 日本では英語教育の目的について明治以来、教養主義と実用主義という対立
で論じられて来ており、特に平泉・渡部論争が有名であるが、本論ではもっと





(1) To develop the student’s intellectual powers through foreign language study; 
(2) To increase the student's personal culture through the study of the great literature 
and philosophy to which it is the key; 
(3) To increase the student's understanding of how language functions and to bring him, 
through the study of a foreign language, to a greater awareness of the functioning 
of his own language; 
(4) To teach the student to read the foreign language with comprehension so that he    
may keep abreast of modern writing, research, and information;  
(5) To bring the student to a greater understanding of people across national barriers   
by giving him a sympathetic insight into the ways of life and ways of thinking of 
the people who speak the language he is learning; and 
(6) To provide the student with skills which will enable him to communicate orally, 
and to some degree in writing, with the speakers of another language and with 
















 Cook (2007: 238) は言語教育の目標（goals of language teaching）を以下
の７つに分類している。それぞれに日本語を付記しておく。 
  1. Self-development    （自己開発） 
  2. A method of training new cognitive processes  
   （新しい見方の獲得） 
  3. A way in to the mother tongue  （母語の理解）  
  4. An entrée to another culture  （異文化への入門） 
  5. A form of religious observance （宗教上の式典の一形態） 
  6. A means of communication with those who speak another language  
   （異言語話者とのコミュニケーション） 
  7. The promotion of intercultural understanding and peace 




  １）学習者の知能、教養、人格の発達  
 ２）異言語理解と、それを通した母語の理解 


































 中学校  高等学校 
























































































































































































  a)一方の言語でのみ存在する語彙： 
 英語のみ：privacy, identity, volunteer など（ただし、現在では外来語 
      として日本語になっている。） 
 日本語のみ：わび、さび、本音、建前、先輩、後輩など 
    b)概念の分類、語彙化の方法が異なり、対応関係が１対１にならない場合： 
      rice:米、稲、ご飯   cow, bull, ox, calf, cattle:牛 
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    boil: 煮る、炊く、ゆでる、湧かす  burn, bake, toast, grill, tan :焼く 
    give :与える、あげる、くれる、もらう、頂く、差し上げる、 
      I: わたくし、わたし、おれ、僕、我が輩、自分、など 
    you: あなた、君、あんた、お前、貴様、おたく、   
 ２）文法のレベル 
  英語：主語、目的語を省略する事が少ない。  
  日本語：主語、目的語を省略する事が多い。 
   例：I love you. : 愛してます。 
  英語：名詞の可算、不可算の区別と複数形の存在、冠詞の存在 




      男ことば：~だ、 〜だろ 
   女ことば：〜のよ、〜わよ、〜かしら、 
  謙譲表現：日本語に多い「何も無いですがどうぞお召し上がりください。」 
  婉曲表現：日本語に多い「考えさせて下さい。善処します。難しいですね。」 
  文章構成：英語は結論を先、理由は後、日本語では結論は最後。 
４） その他、物の考え方の違い 
  英米の個人主義と日本の集団主義を表す諺など 
   The squeaking wheel gets the grease.  
      出る杭は打たれる。 
   スポーツやゲームを play する vs. 試合は戦い、武道は修行 
      first round match, finals,  play sports (games)     
      初戦、一回戦、最終戦、do (*play) judo, kendo, karate 
    事故や戦争で人は死ぬか殺されるか 
   He was killed in the (accident, battle). 

















  A child put a book on a shelf. 
















  「授業は英語で」という提案の具体的な指導法として知られる直接法(the 
Direct Method)は我が国では明治の初期に正則法として用いられた時期があり
その後、戦前の日本の英語教育に大きな影響を与えたとされるPalmer のOral 
Methodsそして、戦後の１９７０年に一世を風靡したOral Approachもthe Direct 
Method の流れを汲んでいるといえる。さらに、１９８０年代に提案された














義に関して、疑問や批判が高まっている(V. Cook, 2008; Cummins, 2009; G. Cook, 
2010; Hall, G., and Cook, G. 2012)。例えば Hall, G., and Cook, G. (2012:271)は以下
のように 明言している。 
 
  Until recently, the assumption of the language-teaching literature has been that 
new languages are best taught and learned monolingually, without the use of the 
students’ own language(s).  In recent years, however, this monolingual assumption 
has been increasingly questioned, and a re-evaluation of teaching that relates the 










 まず、第二言語教育の研究者として著名な Vivian Cook の母語の利用に付い









 V. Cook はさらに第一言語を積極的に利用する指導法を Alternating language 
methods（交互言語指導法）と呼び、いくつかを紹介している。その中には
Reciprocal language teaching, the key school two-way model, the alternate days 
approach, dual language programmes などの他、中でも最も発展していると言われ、











  語で行なう 
 ２）バイリンガル教育、イマージョン教育では二つの言語は厳格に分離される 
  べきである 
 
 両者とも Howatt (1984) のいう「単言語原理(monolingual principle)」を反映
しているとし、それに対しては研究結果からの根拠はほとんどないと Cummins
は論ずる。 






















体系的（制度的）に生徒たちに L1 と L2 を関係づけさせて、言語認識を引き上
げることが考えられる。 


















よって direct method が発展してきていると論じている。 















































 英語主体  日本語有効利用 





































校のコミュニケーション英語 I の教科書 NEW STREAM の２６ページ には新出
単語が以下の通り挙げられている。  
  
  flat, might(<may), meant(<mean), prove, Portuguese, expedition,  




させる語彙指導などが考えられる。mightとmeantはそれぞれ the past form of may, 
the past form of mean の説明で理解でき、sixteenth もすぐ理解できるとしよう。
それ以外を英語で説明するとしてパラフレーズを考える際に参考とすると思わ
れる英英辞典 (Oxford Advanced Learners’ Dictionary の定義を以下に示す。 
 
 flat: having a level surface, not curved or sloping 
  prove: to use facts, evidence, etc. to show that sth is true 
  Portuguese: from or connected with Portugal 
  expedition: an organized journey with a particular purpose, especially  
      to find out about a place that is not well known 
  voyage: a long journey, especially by sea or in space 
  complete: finish making or doing sth. 
 











 The train had already started when we arrived. 
 パラフレーズ：The train already started before we arrived. 
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このパラフレーズで過去完了形の意味を理解させることができるだろうか。 






 If I had been free, I could have had a date with you. 











 This is the house where I was born.  
  パラフレーズ：This is the house.  I was born in the house (= there).  
  







  I have a son who is a doctor.  






4.2.5 知覚動詞, 使役動詞構文 
知覚動詞, 使役動詞の構文は以下のようなパラフレーズが考えられる。 
 
 I saw him crying.   
  =I saw him and I found that he was crying. 
 I made her smile.  
  =I said something good or funny or happy to her or 










説が行なわれる事が多い。例えば以下はCrown English Communication IのLesson 
10 (p.143)の冒頭の部分である。 
 
   Charlie Brown. Lucy. Linus. Snoopy. They have appeared in 
  magazines and newspapers for over half a century. They have hundreds 
  of millions of fans around the world. People who don’t know the names of 
  their next-door-neighbor’s children know the little “loser” who never stops 
  believing that he can win; the little girl who always gives people advice;  
  the small boy who always has his security blanket with him; and, the  
  best-known of all, the beagle who thinks that he is a fighter pilot or a  
  great writer. They are the main characters in the Peanuts cartoons.  
  Why are these cartoons so popular? Why has Peanuts captured the  
  hearts of people all over the world? 
    Let’s look at a few Peanuts cartoons and see if we can find answers to 
  these questions.  (以下省略) 
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